



















What Kinds of Moral Duties do the “Brain Drain” 
Provoke?:An Introduction to a Global Theory of 
Justice in Migration
白 川  俊 介
Shunsuke Shirakawa
This is a preliminary consideration toward constructing a global theory of justice in migra-
tion focusing on global health inequality and the ‘brain drain’ problem. The ‘brain drain’ 
of health-care workers from poor countries to rich countries provokes various moral duties 
from a view point of global justice, because it invades the ‘human right to health’ in the 
countries they leave behind. In this paper, I summarize controversial issues on the ‘brain 
drain,’ global health, and global justice as following: (1) a justifications for ‘immigration’ 
restrictions by developed countries, (2) a justification for ‘emigration’ restrictions by devel-
oping countries, (3) a justification on state jurisdiction over migration, (4) a conception of 
global tax on human capital flow and global governance which supports a duty to remedy 
the extremely unfair global economic structure, (5) the human right to remain home coun-
try and a duty to assist nation-building of poor countries.
キーワード： 人の国境を越える移動、「頭脳流出」、グローバルな健康格差、「健康に対
する人権」v.s.「移動の自由」、グローバル正義
Key Words  : Transnational migration, ‘Brain drain,’ Global health inequality, ‘The human 
right to health’ v.s. ‘freedom of movement,’ Global justice
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紀の最初の10年は移民の時代（age of immigration）




































































































けた者である（Wolff 2012: 109, see also Hagopian, 


















47％とされている。（Pang, Lansang, and Haines 
2002: 499-500 quoted in Brock 2009: 198）。
このような医療従事者の「頭脳流出」は、少な
くとも次の2点で問題であろう。第一に、貧困国














療従事者の「頭脳流出」が常に問題含みだというわけではない。この点については、たとえばBack（2008）やPacker, Runnels and Labonte
（2010）の議論を参照。また、「頭脳流出」は、一国内における地方・農村部から都市部への医師や看護師の流出という事象にも当てはまる
が、本稿の第一義的な関心は、医療従事者の「国境を越える」移住にあるため、国内における人材の流出の問題はひとまず措くことにする。
3 あるいは「健康権」（the right to health）ともいわれるが、煩雑さを避けるため、本稿では「健康に対する人権」という用語で統一する。
4 「健康に対する人権」についての詳細は、Blackman et. al.（2012）；Beyrer and Pizer（2007）；Brown, Cueto, and Fee（2006）；Gruskin, Mills, 
and Trantola（2007）；Mann, Gruskin, and Annas（1999）；Wolff（2012: ch.1）などを参照のこと。
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6 もちろん、富裕国で職を得た人々が祖国に稼ぎの一部を送金することはあるが、「コストの埋め合わせとしては不十分」である（Wolff 2012: 
110）。
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（Universal Declaration of Human Rights）第13条
2項には次のようにある。
あらゆる人は、自国その他いずれの国からも
出ていく権利（the right to leave）、および自国
に戻る権利を有する。
また、「国際人権規約」（International Covenant 

























Bueno de Mesquita and Gordon 2005; Kapur and 











7 「健康に対する人権」の保障とグローバルな正義の義務について検討したものとして、Daniels（2008: esp. ch. 9-13）および、Tamara and 
Straehle（2014）を参照。
8 「世界人権宣言」と「国際人権規約」の条文はそれぞれ、Brownlie and Goodwill-Gill （2010: 42, 392）を参照した。
9 カレンズによれば、「移動の自由はそれ自体が重要な自由であり、また他の自由の必要条件でもある」（Carens 1992: 25）。
10 特にここでは、いわゆる「義務論的リベラル」を念頭に置いている。
33


















になるのである（see also Barry and Goodin 1992; 
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で、いかなる条件の下でそれが正当化できるのか
を明らかにする必要がある（see Brock and Blake 






















































































































tax）を構想していた（Bhagwathi and Partington 

















14 この点に関して、「世界税」をグローバル・ガヴァナンスとの関連で論じている上村雄彦の研究は示唆的である（上村 2009, 2016）。
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